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国際 日本文化研 究セ ンター
1は じめに
国際 日本文化研究センターでは、国際的 ・学際的な視点から日本文化を総合的に研究 してい
るが、その中でも重要な位置を占めている共同研究班の一つとして、平成11年度から「聖なるも
























































を体現した「仏」に基準を置 く立場 と、「仏」を仏たらしめた「存在 としての聖性」、つまり「法」に
重点を置 く立場である。
この二つの流れは、決して別々なものではなく、仏陀釈尊の在世の頃から意識され始め、と
くに釈迦が涅槃に入った(死去 した)後 は、その遺骨(仏舎利)を 重視 して、さらにそれを収める




















































































自由で気楽な「リフレッシュ」、「自分探 し」の場 として多 くの人びとに開かれているという事実
である。
最近、数多 く出版 されている遍路記 を読 むと、最初からある種の宗教色を持ったものは敬遠
されて、むしろ文化発見、自己発見的な内容の方が歓迎され、売れ行きもよい。その場合には、
聖なる空間(聖地)を巡るという認識はむしろ希薄で、一種の異文化体験というスタンスが強い。
必ず しも「聖地」である必要は少な く、む しろ中軸となるのはどこまでも自分である。その自分
を見る目が成長 した り、新たな部分が現われるきっかけを与えて くれるのが四国遍路であり、
そうい う立場からいえば、八十八か所の札所そのものよりも、それらをつなぐ遍路道、つまり
「線の聖性」がむしろ大切になる。
































































第二段階のイメージの世界 と第三段階の表現の世界 との関係は、芸術 ・美術の観点から非常
に興味深いが、最終的に感覚の世界で「聖なるもの」として体感できるのは、姿 ・形という表現
を通 してのみ可能である。『般若心経』の場合、般若菩薩 という尊格 を生み出し、それを図像表
現 して「聖なるもの」を再収斂 させ、かつ一断面 としてコピー化 したといえようか。
四国遍路の場合は、「聖性」を生み出す装置が二種以上仕掛けられており、それをトータル化




日経』では、三力という思想を説き、 しか も観法 ・実践として行法体系の中に組み入れている。


















               Figures and Places that Produce Power 
                        YORITOMI Motohiro 
                       International Research CenterforJapanese Studies 
  During the past three years since 1999, numerous study sessions were held at the International 
  Research Center for Japanese Studies to discuss the "figures and places of the sacred". To sum up 
  the observations that were made, an international symposium was sponsored last autumn. I would 
  like to discuss one of the most important attributes of the sacred which is its power and authority. 
    The word sacred can even be found in the earliest accounts of the Old Testament. It seems that 
  the sacred signified a being who transcended ordinary mortals in his supreme power and authority. 
    Sacred things can exist as ideas or actions that arise from supreme beings, but both are 
  manifested in the complex relationships of numerous Buddhas and Bodhisattvas contained within 
  the mandala. In this study, we will examine the Heart Sutra and the Shikoku pilgrimage as 
  examples of figures and places that produce the power and authority of the sacred. 
    If Buddhism can be viewed as a religion that hopes to save us from worldly sufferings, which is 
  more than an elaborate philosophy, then it will inevitably involve the problem of power. The Heart 
  Sutra which continues to be worshiped by numerous believers is considered to be sacred, because it 
  contains enlightened teachings. Although the first and second half of the Sutra have vastly different 
  contents, it still exerts a considerable amount of sacred authority. While the first half expounds 
  upon the intellectual power that comes from the wisdom of investigating the emptiness of 
  subjectivity, the second half depicts how shingon is directly related to the transcendental wisdom 
  which is manifested through a sacred incantation. Furthermore at the end, the texts itself is deified 
  as the Prajha- Bodhisattva and its sacredness and authority are manifested. 
     The sacredness and power of the Shikoku pilgrimage is constructed as two levels. As the first 
  significance of the pilgrimage, the main Buddha at each temple symbolizes the central point of 
  sacred space. During the medieval period, the island of Shikoku itself was conceived as being 
  surrounded by the sacred universe of Kobodaishl's dharma body In other words, this phenomenon 
  can be understood in terms of sacred lines or the roads of the pilgrimage. 
     In esoteric Buddhism, our merit that comes from below and Buddhas' mystic power that comes 
  from above meet in the intermediary space of the dharma world. In the case of the Heart Sutra, the 
  sacred is manifested as descending from above as forms and words, while the Shikoku pilgrimage 
  serves as sacred space that functions effectively by attracting numerous believers.
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